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Abstract : Since 1989 a joint Japan-Syria expedition to the Afrin Valley has been conducting 
field investigations in the Dederiyeh cave. Nine seasons, 1993 through 2002, excavations were 
concentrated in the third chamber of the cave (see Fig. 1). Here it was found a sequence of 
superimposed occupations of the Levantine Mousterian period associated with Neanderthal skeletal 
remains (Akazawa and Muhesen, 2002/03).
  In the 2003 season's excavation work, a series of stratified geological layers was revealed in the 
sounding pits of the second chamber. The lithic industries obtained from uppermost part of the 
deposit indicated the presence of mixed assemblages of Middle Paleolithic to historic periods. The 
underlying middle part of the deposit  yielded fewer artifacts of Middle Paleolithic type. At the 
lower part of the deposit of square K-22 (see Fig. 12) produced a number of Middle Paleolithic 
specimens assigned to an earlier type of Levantine Mousterian flakes and cores (see Figs. 13, 14), 
and several cores and side-scrapers of the Lower Paleolithic of Yabrudian type (see Figs. 15, 16). 





























斜が緩やかな部分がある（図１：第 22 ～ 30 列）。
ここを洞口部と呼ぶ。この地区では 1990 年に
試掘抗が開けられ、ナトゥーフ期文化層がある



















かったが（図 2）、第二面には J24 区から K26
区にかけて四つの火処が発見された（図 3）。い
ずれも直径 60 ～ 70cm ほどの不整な円形を呈
する。K26 区の 1 基以外ピットをなしており、
J24 区のそれは深さ 30cm ほどあった。一方、
archaeological and anthropological materials (see Figs. 8-10), but interesting features characterized 
by having wide distribution of limestone gravel with regularity, were detected . They were 
designated as parts of Natufian period construction (see Fig. 4). Three significant contributions  to 
Levantine prehistoric studies stand out from this discovery:　(1) Clarifying the morphology of the 
Natufian house construction and their habitation behavioral pattern in the cave, (2) Discussing 
differences of the geographical and/or chronological distribution of the Natufian in the Levant, and 
finally more significantly, (3) Establishing a far more thorough understanding of the occupation 
history covering the Lower Paleolithic to the Natufian, at a single site than was hitherto available.
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　2 号は K24 区からM25 区にかけて構築され
ている。1号構築時に東半が破壊されているこ
とから、2 号は 1 号よりも古いことがわかる。
内径は少なくとも長 4m を測る（図 4）。L25、





























































































































　グリッドにしたがって 9 個の 2m ｘ 2m 試
掘坑を開けた（図 1：I8、I12、I15、I16、I17、
K17、K18、K22 区）。それらは第 8 ～ 22 列に
































K22 区で見つかった。I17 区では厚さが 15cm
































































































　石器は 35 点出土した（表 2）。このうち 1点
（K22-45）は現地で観察できなかった。残りの










の打撃方向は、求心型が 3 点（図 13：1、2；



















































　出土石器総数は石核 4 点、無加工剥片 5 点、
















































40 万年前頃に相当する（Barkai et al. 2003）。
また、タブン洞窟 Ed 層のヤブルディアン石器
群に伴った獣歯の年代は 40 万年前に近い（Rink 
et al. 2004）。しかし、20 ～ 25 万年前程度の年
代を提示し、前期旧石器時代末期から中期旧石
器時代への移行を短期間の出来事として理解し









































および中期旧石器時代層ユニット I ～ IV の五
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1：求心型複数ルヴァロワ石核 (K22-44-1)、2：求心型剥片 (K22-43-3)、3：収束型剥片 (K22-43-2)、4：
収束型尖頭器 (K22-43)、5：収束型尖頭器 (K22-43-7)、6：求心型剥片 (K22-42)、7：求心型剥片 (K22-42)、







1：削器 (K22-46-5)、2：両面石器素材削器 (K22-46-3)、3：削器 (K22-46)、4：削器 (K22-46)、5：削器
(K22-46-7)、6：削器 (K22-46)、7：石核端部付剥片 (K22-46-12)、8：二次加工ある石刃 (K22-47-2)、9：
削器 (K22-46-9)、10：削器 (K22-46-16)。7はルヴァロワか。それ以外は非ルヴァロワ。
58
図
17
　
デ
デ
リ
エ
洞
窟
洞
奥
部
の
東
西
土
層
断
面
図
（
第
8
列
の
北
壁
）
59
図 18 　デデリエ洞窟の文化編集試案
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表 3　デデリエ洞窟K22区出土前期・中期旧石器群
